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深める計画を打ち立てた。詳細は次を参照。New Colombo Plan  http://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-
plan/2016-round/Pages/scholarship-program-guidelines-2016.aspx




















































































































































































































１時間の日本語授業見学に限られていた。2009 年に 1 泊 2 日の合同合宿がトライアルとし
て行われ、以後改善を加えながら、相互の教育的メリットを考慮し、日豪混合学生主導型の
共同作業やタスクを盛り込んだ2泊3日の合同合宿という形になった。以下紹介する事例は、




訳が付してある。「日本語 [英語 ]」の表記は、日本のB大学の学生には、[英語 ]が当てはまる。
上記学生の他に教員 4人が参加している。
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Language･Aim:･（日本語 [ 英語 ] の到達目標）
　　　⃝ ･To･have･ a･ firsthand･ experience･ of･ a･ Japanese-speaking/English-speaking･
environment,･and･be･exposed･to･and･ immersed･ in･Japanese/Australian･culture･
and･language.･





　　　　･（実際に英語 [ 日本語 ] 学習者がどのように英語 [ 日本語 ] を学び、使っているかを





























































例えば、8 月 30 日の朝 8 時からラジオ体操があり、ゆうか、ゆきお、Anna（いずれも仮



























































9　 参加者18人にアンケ トーを配布し、そのうち16人が回答。 B大学の学生は英語研修のプログラムに戻らなくてはならず、残念な
がら書面でのアンケ トー調査はできなかった。
10　 この2人の学生については、無記名式のアンケ トーであるので、追跡調査はできなかった。













　　　･“During･ the･ immersion･ camp･ I･ faced･many･ challenges･ including･ overcoming･
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Aiming for language education beyond language acquisition:
Japanese and English language immersion camp in Australia
Hiroko OHASHI (RMIT University), Jun OHASHI (University of Melbourne)
【Keywords】 Graduate attributes, globally competent human resources, immersion 
　　　　  camp, group tasks, new roles of second/foreign language education
　　　The paper illuminates similarities between what Australian universities wish to see in the 
attributes of university graduates and those of Japanese counterparts. The term, graduate attributes 
is used in Australia and guroubaru jinzai (globally competent human resources) is used in Japan. 
Both ideas came from dissatisfaction amongst business communities identifying the gap between 
what university graduates are generally capable of and the skills and abilities required in the rapidly 
globalizing workplace. The common features of the 21st century-ideal-university-graduates required 
in Japan and Australia include global perspectives, cross-cultural communication skills and ability to 
work with people from diverse cultural backgrounds.  The authors argue that second/foreign language 
learning process provides students with such attributes if the process adequately demands the students 
to work collaboratively in cross-cultural contexts.  The paper illustrates a practical example of a 
language and culture immersion camp where both Japanese and Australian students, whose target 
languages are English and Japanese respectively, work together in organizing activities.  The students’ 
feedback reveals that they positively evaluate not only their growing confidence in their target 
language but also their improved skills in leadership, teamwork and conflict resolution and avoidance.  
